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Abstract
　Edmund Burke’s Vindication of Natural Society, which contained fierce criticisms 
on political society, was published in 1756, two years after the release of late Lord 
Bolingbroke’s Philosophical Works. Burke allegedly stated in “Advertisement” that 
the book had been written by Bolingbroke in his later years. Some readers who took 
the statement at face value, incorrectly understood that it was actually written by 
Bolingbroke to posthumously announce his anarchist creed. This misunderstanding 
led Burke to avow his authorship and his ironic intention in “Preface”, which was 
added to the second edition of Vindication in 1757. Despite his avowal, the book has 
undergone different interpretations. This article reads the book as a ironic parody 
consistent with Burke’s avowal in “Preface,” and aims to clarify his intention of crit-
icizing the paradoxes he discerned in Bolingbroke’s philosophy. Afterward, in the two 
book reviews he contributed to The Annual Register in 1759 and 1762, Burke shifted 
the target of his criticism from Bolingbroke’s paradoxes to Jean-Jacques Rousseau’s.
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　本節では、『擁護』がルソーの『人間不平等起源論（Discours sur l’origine 



















































































































































































































⁂ 1 　 髙濱俊幸「エドマンド・バーク『自然社会の擁護』におけるボリングブルック
批判の技法」『恵泉女学園大学紀要』第₂₉号（₂01₇年）₃-₂1頁。
⁂ ₂ 　 Samuel Johnson, A Dictionary of the English Language: In Which the Words are 
Deduced from Their Originals, Explained in Their Different Meanings, and Authorized 
by the Names of the Writers in Whose Works They are Found, ₃rd edn., Dublin, 1₇₆₈.
⁂ ₃ 　 The Monthly Review, or Literary Journal, Vol. 1₅, 1₇₅₆, p. ₂0; The Critical Review: or, 
Annals of Literature, Vol. 1, London, 1₇₅₆, p. 4₂0.
⁂ 4 　 バークの著作については、基本的に、以下のバーク全集を用い、略号、巻数を
ローマ数字で頁数をアラビア数字にして本文中に括弧で示す。
　　　BWS･･･ Edmund Burke, (ed.) Paul Langford et al., The Writings and Speeches of 








⁂ ₅ 　  Isaac Kramnick, The Rage of Edmund Burke: Portrait of an Ambivalent Conservative, 
Basic Books, 1₉₇₇, p. ₉₂. C.f., F. P. Locke, Edmund Burke, Vol. 1, Oxford UP. 1₉₉₈, p. 
₈₂.
⁂ ₆ 　  Peter J. Stanlis, “Edmund Burkeʼs Legal Erudition and Practical Politics: Ireland and 
the American Revolution,” The Political Science Reviewer, Vol. ₃₅ (₂00₆), pp. ₆₆-₉₃.
⁂ ₇ 　 Life and Works of John Arbuthnot N.D., Fellow of the Royal College of Physicians, (ed.) 
George A. Aitken, Oxford, Clarendon P., 1₈₉₂, p. ₂04. Ｊ・アーバスノット、岩崎泰
男訳『ジョン・ブル物語─裁判は底なしの奈落─』あぽろん社、1₉₇₈年、1₇頁。




⁂ ₉ 　 Catalogue of the Library of the Late Right Hon. Edmund Burke, the Library of the Late 
Sir M. B. Clare, M. D. Some Articles from Gibbon’s Library, &c. &c., 1₈₃₃, pp. ₂1, ₂4.
⁂10　 John Gay, Dramatic Works, Vol. ₂, (ed.) John Fuller, Oxford, Clarendon P., 1₉₈₃, p. 1₇. 
ジョン・ゲイ、海保眞夫訳『乞食オペラ』法政大学出版局、1₉₉₃年、₃₆頁。




₃₈、4₅頁。また、同じ著者による次の研究を参照。Penelope J. Corﬁeld, Power 
and the Professions in Britain 1700-1850, Routledge, ₂000, esp. Ch. 4.
⁂1₂　 中澤信彦「バーク『自然社会の擁護』再考」『経済学雑誌』（大阪市立大学）第
₉₇巻（1₉₉₆）₇₅-₇₇頁。








⁂1₆　 中務哲郎訳「ラエリウス・友情について」『キケロー選集』第 ₉ 巻、岩波書店、
1₉₉₉年、₉4、₉₇頁。
⁂1₇　  C. B. Macpherson, Burke, Oxford U.P., 1₉₈0, p. ₅1. Ｃ・Ｂ・マクファーソン、谷川
昌幸訳『バーク─資本主義と保守主義』御茶ノ水書房、1₉₈₈年、₈₃頁。




⁂₂1　 Richard B. Sewall, “Rousseauʼs Second Discoure in England form 1₇₅₅ to 1₇₆₂,” 
Philological Quarterly, Vol. 1₇ (1₉₃₈) pp. 10₃-10₅.




ルを批判の標的にしたと解釈する。Locke, Edmund Burke, Vol. 1, p. ₈₇．その他、
次の研究も同様に『起源』が『擁護』の批判対象であったと指摘する。Ian 
Harris, “Introduction,” to Edmund Burke, Pre-Revolutionary Writings, Cambridge U.P., 
1₉₉₃, p. ₆; David Bromwich, The Intellectual Life of Edmund Burke: From the Sublime 
and Beautiful to American Independence, Belknap P., ₂014, p. 44. Ian Crowe, 
Patriotism and Public Spirit: Edmund Burke and the Role of the Critic in Mid-
Eighteenth-Century Britain, Stanford U.P., ₂01₂, p. ₉4．あるいは Ｌ・スティーヴン
は『擁護』が「ルソー理論と同一のものに矛先を向けていた」と論じ、パガー
ノも『擁護』が「シャルル・モンテスキューとジャン・ジャック・ルソーに暗
に 言 及 している」 と 述 べる。Leslie Stephen, History of English Thought in the 
Eighteenth Century, Vol. ₂, London, 1₈₇₆, p. ₂₂₃．中野好之訳『十八世紀イギリス
思想史』下巻、筑摩書房、1₉₈₅年、100頁。Frank N. Pagano, “Introduction,” to A 
Vindication of Natural Society, Liberty Fund, 1₉₈₂, p. xv.
⁂₂4　 旅行家・翻訳家のトマス・ニュージェント（Thomas Nugent）はバークと同じ
アイルランド出身で、バークにとって掛かりつけの医者でもあれば、ジェーン
との 結 婚 によって 義 父 ともなったクリストファー・ ニュージェント
（Christopher Nugent）博士の弟であった。ニュージェントによる英訳としては、
ルソーの『エミール』の他に、モンテスキューの『法の精神』などがある。




不向きであると主張する。Iain Hampsher-Monk, “Rousseau, Burkeʼs Vindication of 
Natural Society, and Revolutionary Ideolgy,” European Journal of Political Theory, 
Vol. ₉, ₂010, pp. ₂₅0-₂₅4.
⁂₂₇　 編者スタンリスは『バーク選集』にこれら二つの書評をともに収録し、「序文」
で『年 報』におけるバークの 役 割 を 明 らかにしている。Edmund Burke, (ed.)
Peter J. Stanlis, Selected Writings and Speeches, Transaction Publishers, ₂00₉, pp. 10-
1₂, 10₆-10₇, 11₂-11₃. Cf. Bromwich, The Intellectual Life of Edmund Burke, pp. ₃₉-
41.
⁂₂₈　 The Annual Register, or a View of the History, Politics, and Literature, for the Year 
1759, ₈th edn., London, 1₇₉₂, p. 4₇₉.
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⁂₂₉　 The Annual Register, or a View of the History, Politics, and Literature, for the Year 
1762, London, 1₇₆₃, pp. ₂₂₅, ₂₂₇. 
⁂₃0　 Courtney, Montesquieu and Burke, pp. 41, ₅₇. 






だ。」Henry St. John, Lord Bolingbroke, The Works of the Late Honorable Henry St. 
John, Lord Viscount Bolingbroke, (ed.) David Mallet, London, Vol. ₃, 1₇₅4, p. ₃₂₇．ま
た、「覚書風断章（“Fragments or Minutes of Essays”）」では、アプリオリな推論
方法への批判はプラトニズムと結合した神学への批判と対になっていた。Ibid., 
Vol. ₅, pp. ₃4₅, ₃₆₇-₃₆₈, 4₅0.
